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ABSTRACT 
The main objectives of the study are to produce standard visual inspection 
procedure for telecommunication tower structures, secondly to evaluate the structural 
integrity of the existing towers and finally, to develop Telecommunication Tower 
Assessment System (TTAS). In order to produce the standard visual inspection 
procedure a meticulous strategy was implemented. Five phases of work included 
planning, site survey, development, evaluation and finally the application phase were 
carried out. Moreover, the integrity of existing towers was evaluated through seismic 
analysis of four (4) legged self-supporting steel towers with different geometrical cross 
sections and variable heights using International Building Code (IBC2000) and 
Eurocode (EC8) and SAP 2000 software.  Seismic base shears, maximum joint 
displacements, and axial force of critical elements were calculated and were compared 
with allowable values. Besides that, a map locating all the towers was also produced on 
the seismic map considering 500 year return period for both Peninsular and East 
Malaysia.  Both TTAS and map was later evaluated, verified and validated by subject 
matter experts.  The study has developed a complete telecommunication towers 
assessment system that includes types of damages and severity inflicted to the towers 
and also matters related to it. This classification will make assessment easier and 
standardised for all inspection works carried out. With the aid of the seismic map, 
Telekom Malaysia will be able to further define priorities and establish programmes to 
apply available resources to the most critical towers nationwide. In short, the outcomes 
of this research helps to promote a uniform standard of practice among tower owners 
and related parties besides assessing relevant authorities to be more prepared and alert in 
terms of  emergency management and hazard-preparedness due to the effect of 
earthquake events.   
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ABSTRAK 
   
Objektif utama kajian adalah untuk menghasilkan prosedur setara 
pemeriksaan bagi struktur menara telekomunikasi, keduanya untuk menilai 
keupayaan dan kekukuhan struktur sediada, dan akhir sekali untuk membangunkan 
satu Sistem Penilaian Menara Telekomunikasi (SPMT). Bagi menghasilkan prosidur 
tersebut, strategi yang teliti telah diimplentasikan. Lima fasa merangkumi 
perancangan, kajian lapangan pembangunan, penilaian dan akhirnya fasa aplikasi 
telah dilakukan. Kekukuhan menara sediada turut dikaji melalui analisa seismik 
terhadap menara besi  berkaki empat (4) dengan berbagai keratan geometri dan 
ketinggian menggunakan International Building Code (IBC 2000) dan Eurocode 
(EC8) serta perisian SAP2000. Ricihan tapak seismik, perubahan sambungan 
maksima dan daya paksian bagi elemen kritikal telah dikira dan dibandingkan 
dengan nilai yang dibenarkan. Sebuah peta seismik yang mengandungi semua 
menara telah dihasilkan yang mengambilkira ulangan gempa selama 500 tahun  bagi 
Semenanjung dan Malaysia Timur. Kedua-dua SPMT dan peta yang dihasilkan  
telah dinilai, sahkan dan dimuktamadkan oleh pakar bidang berkaitan. Kajian ini 
berjaya membangunkan satu sistem penilaian penyelengaraan yang menyeluruh 
termasuk mengenalpasti jenis-jenis dan tahap kerosakan yang dialami oleh menara 
telekomunikasi dan perkara yang berkaitan dengannya. Klasifikasi ini akan 
membuat penilaian struktur lebih mudah dan setara.  Peta seismik yang dihasilkan 
akan memudahkan pihak Telekom Malaysia menetapkan keutamaan dan 
mewujudkan program  untuk menyediakan peruntukan bagi menara yang kritikal di 
seluruh negara.  Dalam ertikata lain, kajian ini telah berjaya membangunkan satu 
sistem setara yang  diharap dapat membantu menyelaraskan pemeriksaan antara 
pemilik menara dan pihak lain yang terbabit serta membantu pihak berkuasa dalam 
membuat persiapan pengurusan kecemasan dan persediaan menghadapi kesan akibat 
kejadian gempa bumi.
